



















































































































Cv*~. /j~~t~)~~J~)~~~j~~~~) John ~c~*~~~~tL, ~(~ ~)~)~ ~, {'~~~c~)~+ 
~~*~+1)jt~~, ~~Ol)~i~~ r~v+~f',~~J }*~~UJ.__~~)~tL~~~*~~*2~)~ ~~v*~~~~ 
}~f~~~~~f~~ < f~~ 1) 7t ~ ~ ;~~~) ~ , /j,~ f~~ Jane c~~j~~,~~~:~*~~+~~~ tLC7~*,~ U 
~ , ,~;,~;FL.*'~,j~i ~;: .**"~'**~ b tL ~ . 
The red-room was a spare chamber, very seldom slept in: I 
might say never, indeed, unless when a chance influx of visitors at 
Gateshead Hall rendered it necessary to turn to account all the 
accommodation it contained: yet it was one of the largest and 
stateliest chambers in the mansion. A bed supported on massive 
pillars of mahogany, hung with curtains of deep red damask, stood 
out like a tabernacle in the center, the two large windows, with their 
blinds always drawn down, were half shrouded in festoons and falls 
of similar drapery; the carpet was red; the table at the foot of the bed 
was covered with a crimson cloth; the walls were a soft fawn colour, 
with a blush of pink in it; the ward-robe, the toilet-table, the chairs, 
were of darkly~polished old mahogany. Out of these deep surround-
ing shades rose high, and glared white, the piled-up mattresses and 
pillows of the bed, spread with a snowy Marseilles counterpane. 
Scarcely less prominent was an ample cushioned easy~chair near the 
head of the bed, also white, with a footstool before it, and looking, as 
I thought, I Iike a pale throne+). 
Jane ~) Reed j~:)~ic~t~r~i~~Uv,~-*'~. ~ ~~ r~i~~~~) J; ~ ~~ ~ ~ ~) ~, t~~~)1) 
< ~J~~~~~: ~~~e~~,~~~~~+;~t-~o:)IilJ ~f~~IJ~~tLCv~~J~ ~ ~cJane~+ *~O'  * ,**~ 
~'.-.--.* ~ tL ~ ~~*~~;~,~)~i~c~~'~~(~)j~~ U v,~･*,~ ~ ~~~~t ~/ )/ Tl~~)~ec f~~ 1) C v+ ;~ ~~, 
CtLc~~~t*-'1~f~~ (passion) ~)~~~U~ ~ ~~~ZtL~. ~; ~ ~c C o)~i~~,~~~:~)~i~+~r~' 
~cf~~btLC v･ ~~e;~c~~El~ ~ ~ , red, crimson, a blush of pink, white, pale 
~ v+ ~) ~ ~ ~*~i~~*~ ~i~~)~~ '~~~b ~ }*~~~+1) < ~~. CtLc~ Jane ~)~*~ ~ o:)~~; 
~~t~~)~Cv+;~ ~ ~~~~~~~L~. ~~~*~~~~~~~U~*~"*'~.~ ~) deep red ~+~, ~-*,~.~ ~~ 




















































































































































































hazel stems glided a great dog, whose black and white colour made 
him a distinct object against the trees. . . . The horse followed - a tall 
steed, and on its back a rider. The man, the human being, broke the 
spell at once. . . . He passed, and went on; a few steps, and I turned; 
a sliding sound and an exclamation of 'What the deuce is to do now?' 
and a clatterin*" tumble, arrested my attention. Man and horse were 
down . . . (143-144) 
Rochester ~ Jane ~)~l~V+ c~~f(~･*~i~'/~~~~'"~~""~~ ~) ~ ~) ~) J~ ~ ;~~~~~f~~'~~~;t~~~:~i ~~~~*'~'-･･~J"+,] 
UC~*C, iEf~ ~/~/~~'T'V~~)~'~~~~O:)~; ~~~~. E~~~~v,~:~*lJ, ~~~'~'-'(v,*~='=f~i-;~0:) 
t*- t*-'f~~~*~H ~~fd ~> ~ e~~,~"( ~ ~ tLC v , ~ ~iB~r*･"~O) ruO)~*='~~~) Hil ~,~~ e~~~: ~ t*-~,,'~l-
~ ~~~~ ~~itL~ ~v*1) ll~7/;~~V~~~)J#L~~l~~;t~~~ )~ ~/~*~~~~i~tL~. U~+U, 
~: tL~~ ~O:) T~ 7 )/f ~ y ~7 f~~~~~*~'~'･yJ~~~c~f~~v, ~ ~ }~ ~ <' ~~~u ~ ~ tL~. 
He had a dark face, with stern features and a heavy brow; his eyes 
and gathered eyebrows looked ireful and thwarted just now; he was 
past youth, but had not reached middle age; perhaps he might be 
thirty-five. I felt no fear of him, and but little shyness. Had he been 
a handsome, heroic-100king young gentleman, I should not have 
dared to stand thus questioning him against his will, and offering my 
services unasked. I had hardly ever seen a handsome youth; never in 
my life spoken to one. I had a theoretical reverence and homage for 
beauty, elegance, gallantry, fascination; but had I met those qualities 
incarnate in masculine shape, I should have known instinctively that 
they neither had nor could have sympathy with anything in me, and 
should have shunned them as one would fire, Iightning, or anything 
else that is bright but antipathetic. (145) 
~l ~)[11)~~)Lk{~V*~)J_,=","*~~C ~~~~:f~~ ;~ ~ 7~7 7 ~/;~ ~ c~~~;t~~ ;~ j~i.~~V' < 1)~>~) ~ , 






























































~'f~~'~O:)T~tiII~~ ~5 ~ t~~ U V* t ~l~ 4 / ~ e~~~~"'**' ~ ~] ~ ~~j~,'~-･･J,'~ ~ ~~C v* ~ . 
'I could bend her with my fin*"er and thurnb; and what good would 
it do if I bent, if I uptore, if I crushed her? Consider that eye: consider 
the resolute, wild, free thing looking out of it, defying me, with more 
than courage - with a stern triumph. Whatever I do with its cage, I 
cannot get at it - the sava*"e, beautiful creature! If I tear, if 1 1~end 
the slight prison, my outrage will only let the captive loose. Con-
queror I might be of the house; but the inmate would escape to 
heaven before I could call myself possessor of its clay dwelling-place. 
And it is you, spirit - with will and ener*"y, and virtue and purity ~ 
that I want: not alone you brittle frame. (344-345) 
~/*'~,~~ UC ~ ~~~)~~)~I)~~tM?~~ ~ ~ ~1~f;~v+0) ~ ~l L;~i~~cf'~~l~o:)f4~}~~'_*J'.~~~ < ~ 
~ ;~r ~)~j*~c~~ ~ ~) C ~+ ;~~~~~~~tt~ ~~ ;~ ~ ~ ~ e~~ ~ f~~ ~* ~ Rochester }~ ~~~*~) 
,~~*~v,~~: ~ ~cf~~ ~ f~~v* Jane ~) ~ ~ ~~ * , ~) 
~~~+~)~~;~, ~:;~~tf~l) ~ ~~~~~l~;~f'~~l(}~t~~~~~~~~~b[~0)~~~~~v,~ ~ 1)C 
)~~~~)flF~~c t~:~ ~ ~~ ~~{J~:~~U ~t~~~~ t~:~) J~l) ~ EE~~rt~. Jane~~ 
~S~C~P~~~i~~~i~f~~ < , 'f~~~e~:~l~;~1F~~ ~ v, ~ ~ ~ ~~:v*'~.~~~~:t･~f#+1) C~*ft 
C ~ }~'-'.)+/~~)~~~~~f~~*~I~F~~~'ifr~* ~ b~> ~ . 
It is in vain to say human beings ought to be satisfied with 
tranquility: they must have action; and they will make it if they 
cannot find it. Millions are condemned to a stiller doom than mine, 
and millions are in silent revolt against their lot. Nobody knows how 
many rebellions besides political rebellions ferment in the masses of 
life which people earth. Women are supposed to be very calm gener-
ally: but women feel just as men feel; they need exercise for their 
faculties, and a field for their efforts as much as their brothers do; 
they suffer from too rigid a restraint, too absolute a stagnation, 
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precisely as men would suffer; and it is narrow-minded in their more 
privileged fellow-creatures to say that they ought to confine them-
selves to making puddings and knitting stockings, to playing on the 
piano and embroidering bags. It is thoughtless to condemn them, or 
lau*"h at them, if they seek to do more or learn more than custom has 
pronounced necessary for their sex. (141) 
~~ tL~~ Jane h~~+~l"'~J~z'tt~cc~~~ e~ ;~ ~~Ir~~t--~'--'--~;. ~~ U C v, ~ ~ ~ ~~E*FI ec }~O~ ~) h' U . ",*" 
Cv~C ='=~~);~~~~+~~~~t~O)[r[+~lf*-~ ~~f_, ~~~~~~)f~:~L~)*'**'*o~~~~~-~~l~~~ , **, ~. , f*-1~~~1*"f~~l{i~~~)tJt ~~~~~~;~ ~ ~ ~3:~(~)fx~~1J~~¥f~~ ~___.c~~~rl~'H~~)t7 ~ ~7 h ) 7 
~1~.._･･･1-.~~)'f~i-~}>~~;-j~~)~J'+C~･~~=e~ Mary Wollstonecraft (1759-97) ~~ A Vindication 
of the Rights of Woman r~(,[~io)~~~Uo)t*i~l"-~'--..'--"I~*.,i~ (1792)~)4l~iE~~Ut*･-･･~~~. ~L ~~ 
;~ro) ~~ ~~~~) U7t ~ q)~ ~) 7~ * tLl~ Jane ~+/J~~t~)rFT~ ~ 1) C v, ~ ~ v, ~ ~~ 
~ e~=~~i'~'*""-~~) Charlotte Bront6 ~~~~~*~~~o)~{~-~L ~:/J¥~t~)yF'.'~tf**. ~ Ci~;~ U7t 
~ ~) ~;~~C J~ v*. 
Jane i~ Rochester ~ ~<i"-'~.~ff~:>)~r~~~~) ~ ~ v, ~ C ~ ~~r;~~~;Q)S U C ~* ~. 
Rochester ~~ Ingram ~,'~"*~~~;~ ~r'~~v*C, '.'.)~+~) J~ ~ ~c-'-'----"~~~ ~ . 
'DO you think I can stay to become nothing to you? Do you think I am 
an automaton? - a machine without feelings? and can bear to have 
my morsel of bread snatched from my lips, and my drop of living 
water dashed from my cup? Do you think, because I am poor, 
obscure, plain, and little, I am soulless and heartless? You think 
wrong! - I have as much soul as you- and full as much heart! And 
if God had gifted me with some beauty and much wealth, I should 
have made it as hard for you to leave me, as it is now for me to leave 
you. I am not talkin*' to you now through the medium of custom, 
conventionalities, nor even of mortal flesh: it is my spirit that addres-
ses your spirit; just as if both had passed through the grave, and we 
stood at God's feet, equal - as we are!' (281) 
-16 (48) -
Janeは貧しく，身分も低く，不器量な女であっても，身分の高い，富裕な彼
とは神の御前では平等であると高らかに主張している。そして　身分が高く美
しいけれど，人問的に価値のない女性であるI泌gramと結婚する彼を軽蔑す
るとさえ彼女は言い切る。
　それに対してRochesterの方もJaneを対等な人間として扱う姿勢を表明し
ている。身分の違うRochesterとJa鵬は平等であるという所は単に男女が平
等であるというフェミニズム的考えが表われているだけではなく，階級社会に
反逆する政治的に不穏な革命意識を感じとり宣当時の批評家たちは「危険な書
物」と評したのである。RochesterとJaΩeが実際に対等であるということは
その後になってわかってくる。Be曲aが放火して，彼の部屋が燃えた時に
Ja鵬は彼を助け出したし，Berthaの弟が彼女に襲われて怪我をした時にも
Janeに手当てをしてもらうなどJa鵬の助けがなければ，Rochesterは苦境
を切り抜けられなかったのである。
　物を「書く」ということは男性のすることであるというのが杜会の慣習であ
った時代は女性が自分の意見を主張することはあるまじきこととされていて，
女性が何かを「語る」ことは女性のすることではないというのが一般的社会通
念だった。従って，女性の方から男性に対して愛を告白するなどということは
あるまじきことであった。しかし，JaneはR㏄hesterがIΩgramと結婚する
ということを聞いて，“The　vehe狐en㏄of　emotion，stined　by　gr｛ef　and
玉ove　within　me，was　c1aiming　mas鮒y，a汀d　stmgg互iΩg　for　fωsway，and
asserti篶9a　right　to　Predominate，to　overco㎜e，to王ive，rise，and　rdg皿at
Iast：yes－and　to　speak．”（280－281）とあるように高まる感情の中で彼女は
「語る権利」（“a　right．．．to　speak”）を主張して，自分が彼を愛しているこ
とを告白する。女性の方から愛を告白するというのはこれまでにないラブロマ
ンスの型であり，J伽θ助〃という小説の新しさでもあった。
　JaneはRochesterがIngra㎜と結婚するのを聞いて嫉妬しないし，In－
gramはそれに値しない人問であると見抜いている。Ingramは美しい容姿，
高貴な身分を所有し，芸にすぐれているが，精神は貧しく，心は干からびて，
自分の意見は持たない，そして真撃な魂を所有しない，価値のない人間だと
Janeは思う。Ja鵬はそのことを知っていて，ただ打算のために結婚しようと
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しているRochesterを軽蔑すると面と向かって彼に言う。結局，Ja篶eは彼が
自分を愛していることを知り，二人は結婚することを約束する。JaneがIn－
gramに勝ったのはIngramの地位，名誉，富などの物質的価値を重んじる価
値観に対して，Janeの男女の絆として何よりも愛情の一致を重視する精神的
価値観が打ち勝ったことである。これはヴィクトリア社会の慣習への真っ向か
らの反逆だったと言える。
6．JaneEyreの自立
　JaneはR㏄hesterと結婚することになるが，Janeの新たな試練がこれか
ら始まる。それは彼女がR㏄hesterやSt　Johnという二人の家父長によって
自由を奪われ，彼らに服従し，従属することを強いられるからである。Jane
は自由を渇望し，自立する人生を望んだはずなのに，Rochesterと婚約した途
端に彼は彼女を白分の思うままにしようとし，自分の奴隷のように束縛しよう
として，“when　once　I　have　fair亘yseized　you，to　have　apd　to　h〇三d，I’玉玉
jUst－figurativdyspeaking－attachyoutoachain1ikethis’（299）と言
って，彼女をいわば，鎖で自分に縛りつけようとした。そして彼女を高価な宝
石や洋服で飾り立てて，美しく着飾らせた女奴隷のように彼の「奴隷」にしよ
うとした。また，彼は自分のかつての情婦たちをののしった時，自分もやがて
同じ運命になるのではないかと不安になる。抑圧された女性を表わすのに鳥の
比楡がしばしば文学においては使われるが，Janeも“I　am　no　bird；and　no
net　ensnares　me；I　am　a　free　human　being　with　an　indepe汀dent　wiI1，
wh｛ch工now　exert　to1eave　yoび．”（282）というように自分のことを網に掛け
られる鳥ではないと言う。夫への物質的な依存が精神的な依存となり，結局，
自已の主体性が喪失してしまうことを恐れ，Rochesterと真の意味で対等にな
るためには経済的にも対等でなくてはならないと考えた。そこで彼女は結婚し
てからも経済的に自立できるためにAdさ1eの家庭教師を続けて，自分の生活
費は自分で稼ぐと言うし，また伯父の遺産をもらいたいという手紙も伯父に出
す。このように彼女は男性に隷属していわば，「自已放棄」することは我慢で
きず，経済的にも精神的にも自立することを望んだのだった。
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　R㏄hesterには気の狂った妻がいることがわかったにもかかわらず，彼は彼
女に自分の所にとどまるように懇願したが，それは結婚という形ではなくヨ彼
の愛人になるということを意味した。愛するRochesterと別れるか，愛人と
してとどまるかの二者択一しかとる道がない彼女はRochesterの懇願に心が
引き裂かれそうになるが，結局，愛を捨てても道徳にかなう道をとりヨ振り払
うように彼のもとを去っていく。
　Janeがその後に出会った男性は牧師のSt　Johnであり，彼はJa鵬にイン
ドに布教にいくのに妻としてついて来て欲しいとプロポーズする。しかし、
Johnも「家父長」として彼女を東縛しう自分にすべて服従することを要求す
る。Johnは厳しい人で彼女に命令して自分の思うとおりにさせようとするの
で，やはり，彼女は彼の奴隷になりたくないと思う。彼の主義主張は高潔であ
るが，冷たい氷のような「柱」でありラ偽善者のBr㏄k1eh岨stと同じ「家父
長制度の柱」であった。一時，彼女はJohηの言うとおりにして，彼の妻にな
ることを承諾しようと思ったが，しかし，そうするとRochesterとの時と同
じ様に自分が押さえられてしまい，自分を押し殺してしまうことになることに
気がついた。R㏄hesterはJaneを「火の奴隷」にしようとしたが，Johnは
彼女を「主義という鉄の帷子」の中に閉じ込めたいと考えていたのである。彼
女はRochesterの不思議な声を聞いた後，Johnのもとから逃げて，再びRo－
chesterのもとに帰ってくる。
　R㏄hesterのもとに戻ってくると，Berthaの放火によって，妻が亡くなり，
彼も目が見えずラ片腕のない人間になったのを知った。しかし，富も妻も失い，
体も不自由になった彼と結婚することは彼女にとっては，この上なく，望まし
いことだった。
　　Th鉗e　was　no　harassiΩg　restrain，no　repressing　of　g1ee狐d
vivacity　with　h三m；for　with　hi㎜I　was　at　perfect　ease，bec脳se　I　k双ew
I　suited　him；au　I　said　or　did　seemed　either　to　co鵬〇三e　oけevive　him．
De至ightfu亘conscious巫ess！It　brought　to1ife　a双d1ight　my　who王e
nat㍊re：in　his　Prese篶ce　I　thorough王y王ived；and　he1ived　in㎜i篶e．
（461）
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この結婚によって彼の不自由な身をJaneが補い，彼の杖となることが出来る
し，彼女は何の拘束も感じないで自由に，のびのびといられたのである。この
時は彼女には伯父の遺産が入っていたので，経済的にも自立できたし，精神的
にも自立できたのである。というのは彼女は精神的にも一方的に彼に依存する
だけではなく，彼を精神的にも支えるという生き方をすることが出来たからで
ある。彼女は彼が独立していた時よりも役に立っていると感じ，自分が犠牲に
なっているという気持ちはまったくなく，「私自身の女主人」として，最高に
幸せな結婚生活を送ることになる。
終わりに
　Jα舳助κ以前のヒロインたちのほとんどはまず，美しいこと，金持ちで
あるか身分が高いこと，性格が優しく，素直であるという三つの条件のうち，
少なくともひとつが当てはまるような女性であった。逆にいうと，この三つの
条件のうち，どれかひとっの条件が満足していないと，文学のヒロインにはな
れないというのが一般的な考えだった。これはつまり，ヒロインは男性から見
て，望ましい女性，矧生から可愛がられるような女性でなければならなかった
ことを意味しているが，J狐e　Eyreはこのどの条件も満たしていなかった。
彼女は気が強く，自分の意見をはっきり言う自立心の強い女性で，自分の人生
を自分で切り開いていこうとした女性である。子どもの頃から，大人たちに反
逆し，また，杜会に出ても世の中の慣習に反逆して，身分の違う男性に対等に
自分の主張をし，また自分から男性に愛を告白するなどということをしたので
ある。その意味で〃肌Ewθのヒロインは文学において初めて，男女同権を
主張した人物と言ってよい。美人でなくとも，従順でなくとも，貧しく，身分
が低くても，人を愛し，愛される権利があることを示した最初のヒロインであ
ると言える。
＊本稿は2002年11月9日，城西大学女子短期大学部主催の女性学講座「時代に反
逆した女」を墓にしたものである。
一五2（52）一
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